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Betr . : Besprecnung mi t Linisterialrat .01:- . _I u h n h
alli

15 . 9. 1942 .

I

u s e r

~

....;ie Bes1·ffech1mg hatte den Z:reck, :.clarhei t zu gerrinnen

1 . ) ifoer die Zielsetzm1g cler
Schule

11

'lc

i~bteil1:i....

i:m. Reichskommissaris,t

11

Tissensc~1aft

u.nd

2 . ) Uber die berei ts in fruheren Bespre chuns '1. erwal1-1.'1ten
- lane zur ~rrich tw.1:: eine.r. Bo.:r;;;; cb.un:::s.o-emeinscl aft in
No:rwegen

3. ) U.ber J.ie TLHigkei t Li.rdsterialrats

_u:c . :Iuh.'Y)_ha
e..l' auf
dem Geb~ete der Literatu.rpropeganda
4 . ) soll te I:inisterialrs.t _Jr . }~uh:nhaEser 15..ber die Ziele ru1d
~ . . ethoclen l1-:.'1serer . . rbei t informiei"t nerden.

Zu 1.) I.iinisterialr~t _Jr . lfr!J1nhause1" hat sich ffu" sei::.1en (}esamts,uftrag zur Auf gabe gemacht, clie nun einmal notvrnndigen
Umformungen und Gleichschaltlli1gen auf dem Gebiete der Tissenschaft u...'1.d Schule so zu beeinflussen und zu fordern, daB
111u1otige Zerschlagungen auf jeden :::'all verm:::.eden werden • .Jiese Zielsetzlmt:; gilt soi.vohl

gegenifoe1~

unsinnigen VorstoBen dcr

:i.; . : :> . als au.ch gegenuber den reichsdeutschen .Dienststellen .
~i .

stirn.mt mit lL1.S darin Ll.berein, dq.B nur auf dem Tet;e i.foer

eine moglichst Ul1Sichtbar gelenkte. Erzieht.m,z eine r:e1"El1fl.1.:1TlU1g al.i. die Zielsetzm . .g unserer groBc;ermanischen Poli ti -~
moglich ist . ~iese grundsatzliche UbereinstiIT.!IlllU1g bietet von
vornherein die Gewe.hr fi'-r ein.e sachliche Zusar.JIL.enarbei t n:i t
dem ~-tefe1..;.t H. :;Jie Zusa.1llillenarbeit m.it dem S_J ist sehr ene;
und durch·Lersonalunion in verschiedenen ReferaRten des
und der .. bteilung H. siche:rgestell t . Die . .\.ufnarJr..e

~= .

S~

in c...ie

H lauft

berei ts, nachc em ,}-Obergrt1ppenfuhrer HedieB zut;esti;mr.t hat . .uer S_J \Tful.scht eine ...:;inglieder-ung I: . in seine

Reihen .
Zu 2o) .Jer i-:uhn...11.auser ' sche Vorsc'a.lag zur :EJ'.'richtm:.g einer
orschungsgemeinschaft in l.;orrvegen ist auf u.er Besprechung

.JC

mit Dr . V o 1 1 b e r g u.nd _Jr . R i e t z am 1 . 9.42
nicht ga.llz richtig dargestellt Viora.en . ~s h2.netel t ::.;ich nicht
um eine ve.chorganisation Uber bestehende nor rngische Forschu..'Ylgsein:richtungen auGerhalb der Unive:: csi taten, sondern um
eineil grundsatzlichen Vorschl8.g zv.rn. Feuaufbau eines <:..lle

- 2 -

Sparten der lissenschaftsarbei t umfassenden Ul1.d nach h t
der Deutschen Kaiser-filhelrn.-Gesellschaft organisierten
Institutes unter Auflosung aller bestehenden Vereinigungen
und. LJberfU.hrung der Kapi talien dieser Einricht"Lmgen in das
Vermogen der neuen Forsclrnngsgemeinsc.haft . Da der Aufbau
daEl
eines institutionellen b.p:parates o.h:ne7bezw. bevor sac.hlic.h
geschulte und haltungsmaElig einwandfreie norwegische Ge lehi~te zur Verfii.gung stehen, abgele.hnt wird, ist an einen
allmahlichen Aufbau der einzelnen 3ektoren der Tissenschaftsarbei t gedacht, Ul1.d zwar in dem Ma.Ge, in dem Sachversta.ndige
zur VerfU.gur1g stehen . :line enge deutsch-norwegische Zusammenarbei t, die die deutsche P"Lil1.rm1.g dieser 1;inrichtung van
vornherein sicherstellt, ist unbedingte VoraussetzLu1g iu1d
soll organisatorisch du.rch Hineim1ahme deutscher Vizeprasidenten gesichert vverden. Keinesfalls soll eine .A.ufspli tterm1g
der .fissenschaftsarbeit erfolgen; vielmehr ist es gErade das
Ziel beim 1Jeuaufbau des norvrngischen fissensc.haftslebens
von vornherein eine ei1Lheitliche LenJ{u.ng, Fill1rung u.nd eine
sic.her fm1ktionierende Zusammenarbei t zu gewahrleisten .
J)eshalb muss en auch die •Vissenschaftler, die in den einzelnen Sparten der Forschm1.gsgemeinschaft tatig sind, Lehrstii.hle
an der Universitat und den anderen Hochschulen erhalten,
um so auc.h die i:.inheitlichkeit von Forschung und Lehre zu
sic.hern . Dine J. . bschrift der ..JerJ{schrift von H. wird zur vertraulichen Kenntnisnallme in der nlage beigefugt .

.

muEl also festgestellt werden, daB die ~-Iuhnhauser'schen
Plane sich vollig mit den unsrigen decken, nur daB sie einen
sachlich noch breiteren Rab.men umfassen, in-dem samtlicheR
wissenschaftlichen l . .rbei tszweige ei:nbezogen werden sollen .

~s

·Uoer die Entstehung dieses ?lanes konnte folgendes festgestell t vrnrden: .Drwagungen gehen schon 1 ~·2 Jahre zurU.ck,
fm1den aber fest ere Form anlaBlich des Besucheo von , j-GruppenfUhrer H o f f m a n n ::2na_e Juli. In die ser Zusanurrenkunft, die von Dr . R i e ch er t veranstaltet warden war,
wurde E . aufgeforclert, seine Stellungnahme schriftlich zu
prazisieren und als eine der ersten zu errichtenden Lbteil m1gen dieser Porschungsgemeinschaft eine rassenbiologische
Arbeitsgemeinschaft in Vorschlag zu bringen. In der von
H. am 11.8.42 fertiggestellten .Jenkschrift wird gefordert,

3 daB die Vorlage zuniichst dern Reichsfu11rer-'.l'i zur grundsatzlichen 2ntscheidung zugeleitet werden soll, dann erst dem
Herrn Reichskommissar m1terbrei tet werclen soll . Zu diesem
Zweck erhiel t der S.J verschiedene :8xempl2.re dieser .0enkschJ.~ift,

von denen ein Sxemplar an Dr . Riechert weitergelei tet vrurde .
Ich konnte feststellen, daB es H. nicht bekannt war, daB
JJ:c . Riechert inzwischen den J?lru'l der :Srrichtung eines Gennanischen Forschungsinstituts ausgearbeitet hat m1d dem Obergruppenfu.b.rer einreichte .
~'s

muB also festgestell t werden, daB zurzei t 3 Plane ftir

den Aufbau einer norwegischen .fissenschaftsarbei t auf dem
Gebiete der Germanenkunde m1d der Germanischen Volksforschtmg
vorliegen . In der Zielsetzung und in der foethode des Vorgehens deckt sich tmser Plan mit dem von H. ner Plan Dr .Riecherts, der im einzelnen nicht lJekannt ist, scheint nach dem,
was d.aruber in ~rfahrm'lg gebracht werden konnte, demgegenLiber
zunachst die Grtindung eines groBeren Instituts vorzusehen ,
wobei zweifelhaft bleibt , ob heute Uberhaupt die erforderli chen Krafte dafur bereits zur Verfugung stehen . Auch denkt
::1{ichert auch wohl mehr an eine deutsche als an eine norwe gische Einrich tmJig .
Zu 3. ) H. hat sogleich begonnen, neuere d.eutsche Schriftsteller ins lforwegische Li.bersetzen zu lassen und eine Schriftenreihe herauszugeben, die rnit der Zeit der stark verbreite ten Ubersetz-i.:mgsli tera tur deutscher :.Smigran ten Jiderpart
leisten kann . .AuBerdem hat H. eine J3ibliographie der norwegischen Ubersetzungen deutscher Schonliteratur bearbeiten
und herausbringen lassen, der demnachst eine solche der
deutschen ubersetzungen norvvegischer Sci1onli teratur folgen
soll . H. legte mehrere ~xemplare der von ihm veranl2,Bten
homantibersetzungen vor , es dlirften etwa 5 - 6 sein, weitere
sind berei ts im :Uruck . .Jiese Aufgaben flihrt tI. im Auftrag
u..vid in Verbindung mit dem Reichspropaganda- Linisterium durch .
:Diese Verbindm1g ist dadurch gegeben, daB die Abteil1mg
.7issenschaft und Unterricht 11 des Reichskommissariats merkwitrdigervreise d.er Hauptabteilu..vig "Propagandali des Reichs 11

konmissariats untersteht .

- 4 Zu 4. ) .Jie weitgehenae Lbereinstim.rn.ung zvischen unseren
Teilplanen und den ur.J.fassenderen ~ bsichten Huhnhausers
macht eine vol l ige Gleichschnl tmig zu.r m1bedingten Voraus setzung • .Jie ~.. instellru1g .LI. zur H- Arbei t bietet jede Ge uahr daflir , daB eine solche erreicht wird . ::::;s wird vereinbart , daB vrir in engster :YlLh.lv.ng mi teinander wei terarbei ten
v.nd u.:ns gegensei tig Uber alle Vorkommnisse auf dem Lal1fenden
halten .
Oslo , am 17 . 9 . 1942 .

boch:a."if t ..
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Auf dcrr. Gebiet de:r !?ice l chaftlicheu o.,..~c1:nmg .aaben bioher
in Nor egou fole<)nd Einrichtu.n!.r,en boutanden:

_., Don ,.orske Vi dana}{ape Altadem.i • Oslo J
Ins ti tuttet :o:r. aamm.enligQnende ~cul turf orokninc ~ Oslo;
C11r . iichels no Insti tut·· .for vidcns'ca:p oe
aanu..Jf:ril1et, Eergcm
/oS.J.Of
'1
•oreninL'> t11 dun norske fortL e m:1.rmasmorke-bevari;1g,
J0rgc11., Ge 1)log:i.sk . . u.nder;;;i·: ~else. , lo;
Norg . . o valb...,rd- og Ishav1-:n:u:i.doraokalnr~, Oaloi
forges Geo.a;ra... is.::c1 Opnaa in.11' • ,o".¥lo;
d j !5k::ir-t or1::ct, On. lo,
. et nore:, 1 ·0 insi.:i t tt f'or .kosmik

fysi~k,

Oalo;

Oslo;
J3iolo~. i "1\:e s i.ation paa He:r:· .1.a;
l

U·sauti1tva:i:.~ia tot,

TrDncheim biologiske station;
Dcrt no:rslrn metereoloc,ioko i ;.r:'fti tutt 1 Oolo;
Ho .uk h:t~to:ri •.;k Jcjol eskr·i ·tin titutt, Oslo;

:Pornolrastuajon :f'or

ilvi:rli.:ning t:v :f'ial: r:i.pro ukte1·.Bci·gen

Hurmetikki11 i..t;Jtr..i.eno f d:r:skn.ir'J.[:;t>i.~G ti tut t, .. tO.V'"l'l!~er;
· · pil.. . il dust1"ie1w fore ~li.j.gsinoti tu.tt.

s hat eich i.w. 1f u.f'e der Zusa.m.rrenarbt~it m.1.t dc:m. UntorrichtPdepnrteme t herausgentcl.l·t, daB di Vi lho.:i.t Cies "'r ·1inson
scb.aftl:tchen inriohtTui.gen emf die l rnr untragha.r ie·t;, dn
nicht unr fline Zersp1:l..t't~:ru.Y1g d.e:i· l.raf..,_e, sonc1ern auch eine
Aufopalt.i.i. [; dar "'·i ttsil
m-:. t verbut1da11 ist .. Sowohl die pcrso10110 Lr~i tttt:i.g dor oinzelncn Insti·tutione:n Nie ihre De 3etzur.1.g
lu.1.:b c.11.::utlich gozeigt, ~i.B in der jetzigcn Porm jcgliche 2;usc.m .mu:~1'b(.)i t im ...,inne eincr Neuordnu..'1g euegaochlor;;son e:r'"":
1

ochoint, und in:tolgedeooen kann mit den vorha.ndenen ~1nric·
tm11.;nn auf ~cinen J..'c,11 1ei tel"' gc ...:rbei tet wer cu. Hinzu :ommt,
d l.13 die. ~ I:ns ti L-u.tione:n violf'acl ihr · Ziola tzung ems Idcolog.ien E:~rh:J.1 ten 1~1:1b ·,n, die mi·t den ·1alta .ischa.ul:ic'1an <trundle.gen u.nna:.i: ef"' For;:;ohn1a u:nd F:ragens :n 1oht ~u ventnen i d.
\lr:} Deis pi Jl ' 'tre c as .na·ti tut fUr vorgloichonde .t.l tiu'forecllu g anzu.1"l.l1renf u.es m1 Forochi.Uj..:JG""'l'bei t a.· sd::-~ucltli· h ·u

die humanitfiron Grundeatze einer vergangenen politischen
Lebens- tmd otautsati.ffaasung fcatgelegt worden sind. Alle
dieae ..G:rwUg11ngen haben dazu getU.hrt, aaB oine nwe ~inrich
tung il1 Norwogen gec.chaffcn werd.en mua im Interesse c: er a:n.ch
auf ..,,ndareu Gebieten be.rel ts vorgesehcnen u ..11d zura T-- il clurchge:fU.hrtcn Zuaamroena.rbei t zwisohon ')eutsahlo.nd und orwogcm.
Die Abteilun"' fur ch'Ll- und Bildu.nga1Vcson beim Reichs 1:commissar fur die besetzten norwegischen Gebi,te hat infolgedesaen bere:i.. ts im . n·Uhja.hr 1941 in enger Zusam.menarbei t mi t
dom Defehlshabor dor .Jicherhei tspolizoi, der bei sein.i::ir nach-

richtnndi istlichfln

r'beit zu hhnlichen "Ergebniseon gekommen

vc.r und infolgedcsacn d .. in0 nd. an _. inc:r .Anderung aos bestahenden Zu.sto.nd.eo inta1esoie1•t "U:..r, d:i.e Vor.::lrboi ten f'Ur die \~rI ioli-.. ung einor neuqn ,orschungsgemeinochn:ft in Horwegen au:fgenom.men u..n ih.re Vorochlhci:a em zu ttindie; n ini tor des
· ntcrriohtsdepo;.;; tE:nnentc unterbrei tat. Bei den m.ehrfachen Vor·beapreohu.ngQn, die im Laufe. de~ letzt .n 11/2 Jahre mi t dem
Dopa.rte ent stattg. :r dell 11 ben, rurde nlo ~;rc;ebnis feetgaatell t, da.I3 die neu Gemeinocha.ft in engst r Anleh.'1W1g an di.e
Kaiaer- lilhelm-Geacllsoliaft in Deu·tachland a.ufgobaut wo:rdon
museo, u.nd e vurdelt berei tn aus diescm Gr1u1de eine .ngere
Fi.t:hlung mlt 1 >m . t iissenschaft im Reichsministertum ilr
Wis sense.haft, Erz1ehung mid Volltabilc tu1g aufge:nolT'me-'1• ··owohl
von euticher wia von nori agiacher Seite war mrui sich daruber
im laren, d J3 i se ncua ,inrich tung daa gcsamte Ge bi et der
ro:rochung - nicht otwa ein, 1,inzsl1np"'rto - umfo.i;H:icn mUose,
1md d.a.B \!Vader. td:rie ~ein .norwegisc1i-st~... at11che r~ooh n rwe inch1' rteiruntliche Einric 1tunf$ in Frage ~or.:!me • . us C?r Er:fahrung ,
daf.3 allzu s·ta.r e organioatorische l31n ungon die Leistungsffihigkei t eine:r aolchen :Por1JCh'lu1gsarbei t becint:rach tigen k6n'"
ncn, um c.ine opp larbait zu ve:rmoiden, und um allen positiv
e.ingestell ten Forsc orn Gel :ior;.hei t zu mogliclic·t t ·: sti,;;;en
Arbei tavoraasse tzungen zu. schaffen, vurde van vornhe.1. ein vorgeaehen t till.rtlioh wie boi da:r Raiser- Vilhelrn-'J acllochaft in
Berlin, dieser inrichtun aie ~ rm .iner ~i SvuSChaftlichen
Ver •inigung zu gebon. Um gleiohzoi tic die b . tolmndtin i ,senoeha:ftliahen Uni vo1"·3i tats- w d Iloohachulineti tu.te mi t diesar
Ver ini~m1g in Vorbir ·:u.ng zu brin.:.;hon, -rurde vorgcar:hen, daD
diese Vf3roini m1~g dcm zustil.'1:.-i igen · ep:...rteUJ.t3n t lo::-1e anz · liedern sei u.r..d u:ntor ~oinem Bereich zu i:..~. br;ii ten li.abc . ilr die

-; i tung dieoer ,;iill.r1chtung rurde ein Pri:iai ent vorgeo ·hen
un znar wurde als ~l tars- m1 ~ Ehrenpri::iaident da:t··tr in .1 us-

Dicht gon mman dor aucb in Deutschla.nd ne.mhaft be:annt

a1-

l-cerrecl1ti.3leltrer ::ermann Harri..
o, l • Um die enge Verbun ...
dcn.h~i t in d ~r dtiu.tsch-norcragischen Zusrunm narbei t zu.m A.110 druck zu bring en, mu.Ota ilun a.ls Jtellvertreter ein d ;u t; cher
Vizepraoide11t zur 'ei te atehen.
Nach reiflichor Uocrlogun.g \"11Ul' 1e von vor-.aherei:n de.:rav..f verzichtet, T~iuzelinst i tutionen, zmn Be.tspiel einon gcisteswisaensohsftlicho:u oder natuI"tiss ~nschaftlichcn Soktor, zu
sc ia:Cfen, vielmehr sollt ,n je :no.ch den vorhano.enen . rfordernistrnn t.md d<c; iir :aur Ve:rfli.cu.11g stehendon Perst>nlichkei ten
inzelzwcio-e ~er iiacHmsahaf't in diesor Ge:mei isch .....ft aufgebaut werden. -.iO 3rsclu3i,.1t zum. B ispiel a.l.., bm:r nde!'d vordri lgli"'h die Erxich·l;u.:n.g cin. ~s r .. nr.Jebiologirwhen '"'o?tors, da
SQ\/,)hl u.ie Au.f raben d...:"'ingend einer Bt.":JH.rboi t-u.ng b · dtirfen, ·. ie
au.ch bercitn cini ··e ;doseniiH.Jhaf·tliche Pcxl.;ionlichk.eiton zur
Vorf'" ;u..r.,g tStehon • .ua.n ist sioh ....uch im Luuf ;_\; r einzPlrwn
l. sp:rechungen vtilli<:J O.arlibe1 i.la.r gewordnnt daf.3 - arade iesHH-'
ichtige Gebiot im !ntera.:rae d.E?l'' Gas(,} losat.mhei t 1 ax wisoenochaf' ,liohen rbei t ·wic mtch (ior einhni tlichen wol tansc no.,~
lichen ~'l.l.1'.·ohd:""ine;ung <lea ntlr\'H~5isohen Vol ... os kEdnesfalls ufgoopa.l tet ~verdon. kann. J.s ~.e ign t Parotj 1lichkei t ··n mrdon
1

V)l'gOfJf!hon

l) ·- e' tor r; a :x 1 u :n d aus 1..ren. al, dcr berei ts
soi t Jo.hren in eigencm GedankeneUne;on sich mi t ra.ss0
b:lologische.n ]'ragon uus:ainander5esetzt hat u.n enge
Fiihlun.g mit deuts.ahen Gelehrtcn (Gful'th""r) hat
2) der .,l,;lrbb.ioloa;e
u. e 1 p r u d , Dozont an der
Oaloer niveroi tilt untl 1chfiler von d<?m bo1tannten
deut .. ohen Re.sse. . kundl.er un.l H.rbbiologen Profeooor
~.-ugen Fiech r t.tnd Profe.:.:.f:!Or Var chuer;
3) der Arz·t D1· .. 1. i a n , In""per.:tou: ft r d.ie n. ei teslcran ;.:enall;Jt&.1 ten bei:m norwe ,ieahen 1 e J.z:tnal · irektor·· t, der in eif'rener ·Nisac.mschaftlicher ~ub .. t vine
erbbiolo .;i che eata i.;.lsaL.tfnahl:ie d.as nor :1c.-;isch'°n
Volkes an ..o.u.d berei ts in d. "'ll raritenanstal ·en vor...
hand nen Lnteria o in Jmgri:f.f "'enomw.en he.t .

lle 'i.rei sind ~ i tglieder ifOn lTasjonal . . e.rnlin_ .. oe:i: V") drin rliclJ.E ten •t.tlfgabe konnten Wei tcr bo•1r'b i
die Gebiete e... .1,.,,1n•.erforschu11g u:uter Lei tung les
d n u.n.d in 1..&. ··r· issm ocha:ftlichen i'elt e.ne:r•,.am1ten
..,ch r .....'rofesrJO'.t' ~.::1olf 41 o e l , derm~i tig -rorct.

bon o.i tat "VSl'dC
bedeuten.l'olc.rforo:r dcr
l

Osloor Universi tli.t, Wf.':d ter Fo1·schung0n auf dam Gebi t der
neucren t.u1d neuesten. Gench.i.ch te, die miter Lei tung von UniverDi tataprofesuor b o h n i t t 1 e r begonnen haben.
Um die ·,rgebnisse dt;r ""'o schu.:ngoarboi ten mC:lglichE~t sehnoll
dem nor·.vegischcn Volko zuganglich zu machfm,. muu dafUr So:rge
, ·trag~n warden, da.cJ d.io einzelnen J!lorscher d.ie l <5glic.1keit
er Lt-hre ru:1 norwe !'ieolloti nochschulen el..h ~i ten.
Co wei t fU.r iri.nglich rm bearbei tcnd.o ufga.bcr: x1or vegische
?or.no!1cr nicht vorh':i.nU..::--n nind, srschclnt cs ·.vUncchcnf;wert ,
gecign°te deutsci.10 Gelchrte oder· a lche bcfreunchitar ge.rmu11iscllcr .;a.tionen mi t hera.nzu.ziehon un.d ihnen Sonderforschnngaund Lehre.1l.ftra0 e im h.o.h u.en dcr nouen orschu.ngogDme:inm~na:ft
zu e:r-teilon. '/or ,;etrn;,(:,m ist . J.uch eine entspr . .,chonde Tatie-

koit nor-,, egL.> ·. ·wr C·cleh:rter an eutschcn Insi::i tutione.n. :.;;
mi'L.S u.ls selbetvers·tli..YJ.dlich erscheinen, do.!J t..3 Au:! :1ab ngebi t
nicht alleine 1andschaft- ur1d volksgebunden bleibt, soncler:n
daB in 1 er Themo.istell·~ JE und Zielsetzw"g der Forsohung "lie
der Lehre eb e Ubereinstimmung mi t d.e:n groEen wissenschaft
lichen Zielen. und Auf' aben des ge1":manischen Europa erfolgt,
.,_,s muJ3 vermieuen warden, daB eine Zerapli tta:i:Ttug der ::rafte
und ami t c.tor !1eistu.ngen dadurc.ti. ar:folgt, da!l .. ,,in:;.;elz,v1.:;iige
der .Ln uotrie ihre beson ercn i'.'orschu.n "'iMti tute crrichten
( z.13. i .... ch1nu.us·trie; For~chun~)al ···oor "tori urn d.Jr nor ·1e ::>.:nchcn
!fo;rmotik-In ustri). esr;l~iche11 da:r:f ee ntch't da11in kom.men,
da.!J ein~elne Amt er von oi ch uuo di<lJ Iui tio.ti ve ergreifen,
fUr L1re speziellen Sona. :r..;.uf'g.i;:ben au:f dem Gebiete der risaenachaft urn::. Forachu.11g Don erei l'i ch 'tun..,en zu schu.t'f'cn. Daflir,
..ill alle vichtigen Au:f ga1;on einzelner ..mter ihre e:ntuprcohende erUc!:aichti . ;ung innorht:tl b der Porschungsgmne L1ocha.ft
findt.n' vi:rd ocl bstvorr;tandlich ...iorge c•etrrv·en :vez·den.
Die hie.r uuo Jefd ir·ton Grundgeuanken ~Ltr hrrichtm1g er orsohu11::,;sgcm ej.nr;)cila:ft mrden in einGr Bceprechung, die bci
; , 3 tuba::'. Richert am .Donneratng, de..... 3a. 7. :Lu G~gerwart d o
ru.:f. ho:f·1a.:nu ate:tti'and. Bei dioscr Zus· mm·.mru.nft ,,tll"d
vcreinbt..rt, U.8.B, m.1chder1'1 J.io deutochen ,icnntstnllen ihr Jiinve2·nehm.rm l .. Or!J~e tell t hflttnn, ei:l:1~ Vorlag~. :.:nmtforu;t Jern
l cichs:fti.hr(~r- ~ unterbroi tet ~7t:u.·de solle. !!aeh ooiner Stelli..m.:;>nahme so11e da.:nn dmn. Hvr:cn lLcichckonmiaoar oin Vorschlag

- 5 unterbroi tet we1" en, ii: dem zt~ leioh nuch ilie Stellunrsns.hma des norwe'."J'ischon JJepartemcnt:3 en th".1 ton scin nru1..1ao .
Zur Errichtu.11g uer ::!'orsohungs~emeinscL.aft ist es unbedi_rigt
nl5 iu :t daB sruntlichc b1sl'l.cr zerspli tte1 tcn -~lOl de, oo z . B.
auch <.:er J~o raK Vare.Lt:risi::: forsL:ri11t;ofond, zus t:rrue:n.::;e:f'a0 t
;erde..11 milssen ,
1

slo, den 11 . 8 .1942 .

